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In order to increase the thermal storage of right-weight constructions, various types of heavy 
masonry heaters were traditionally built in wooden buildings. As the contemporary application, the 
room temperature fluctuation of wooden buildings with heat reservoir was numerically simulated to 
optimize the size and materials of reservoir. On the basis of the simulation results, some building 
prototypes were proposed.  





















































   














































図 4 解析モデル 
 
正方形煙突型 正方形ペチカ型 正方形オンドル型 
 
長方形煙突型 長方形ペチカ型 長方形オンドル型 
 
図 5 蓄熱コアの種類 
（３）結果・考察 
a)燃焼時間×燃焼回数 
a.朝 1 時間・夜 2 時間 
b.朝 3 時間 
c.夜 3 時間 

















図 6 正方形煙突型のグラフ 
 
表 1 薪の量 
 
aパターン bパターン cパターン 
合計 [kg] 合計 [kg] 合計 kg 
正方形煙突型 5.8  5.7  5.7  
正方形ペチカ型 5.8  5.8  5.8  
正方形オンドル型 6.2  6.2  6.2  
長方形煙突 5.8  5.8  5.8  
長方形ペチカ 5.8  5.8  5.8  














・金属 0 面、レンガ 4 面 
・金属 1 面、レンガ 3 面 
・金属 2 面、レンガ 2 面 
・金属 3 面、レンガ 1 面 
・金属 4 面、レンガ 0 面 
 
 
















































図 8 1 階リビング・ダイニング・キッチン 
 
 
図 9 2 階書斎・寝室 
 
 
図 10 脱衣所の金属面 
 




















































































析プログラム BEST(Building Energy Simulation Tool)
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